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Abstract. 
The purpose of this study is to reorganize the relationships of students through English classes at high 
school and lead to classroom management. This research is divided into two categories: practical editing (1) 
and analysis section (2). In practice, we aim to improve students' academic skills and reorganize human 
relationships with a focus on students suspected of developmental disabilities. And in this article I will discuss 
practical editing which is (1). 
 This paper is a four-part composition. Section 1 summarizes the location of the problem, the significance of 
the research, and the previous research. In Section 2, I showed the current situation and problems of the 
schools and classes that I practiced and clarified the content of practice. In Section 3, we discussed the results 
and effectiveness of practice in a multifaceted manner from the aspect of both the core student and the 
surrounding students in practice. Section 4 shows the summary of this paper and reflection on practice, and 
described the prospects for the next article. In the next paper we will analyze this practice while positioning it 
as a view of the preceding research. 
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23 号，19-24．  
大野 2012：大野幸恵．生徒が生き生きと活動するコ
ミュニケーション活動の実践 : 教科指導から学級経
営 : 英語科(<中学校特集>『附属中学校 今年度の歩







































































中位で 22.6％、低位で 44.2％、いじられ層で 69％が
当てはまるを選んでいる。一方女子では高位で 31.8％、
中位で 30.4％、低位で 51.9％、いじられ層で 47％と
なっている。男子いじられ層と女子低位層が 50％を超
えている（本田 2011，55）。 
３ 英語という教科が言語活動中心である点を踏まえ
れば、その学びには身体性が伴う。それによって他者
とのコミュニケーションが比較的とりやすい。この点
においては体育と同様であろう。なお体育における身
体性を活かした授業実践の検討として倉田・玉木
（2017）を挙げておく。 
４ 本稿に登場する人物名は全て仮名であり、実際の人
物とは異なる。 
